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なお，わが国で、消費者情報取得を扱った研究例としては，池尾恭一「消費者情報探索の
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Behavior. 1977. pp. 35-48. J. R. Bettman, An Information Processing 
Theory of Consumer Choice. 1979.なお，この図は，消費者情報取得に関する全
般的な研究をレビューするために提示されたものであって，情報処理アプローチの適用
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するため， Zajoncによって提示された枠組を援用したMazisの研究が注目され
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探索方略としては，銘柄処理による選択（Choiceby Processing Brands ; CP 
B），属性処理による選択（Choiceby Processing Attributes ; CPA）および
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Rosen，“ An Eye Fixation Analysis of Multialternative Choice", Memory 
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（訂） G. J. Biehal, 
Repair Choice", Journal of Marketing, Vol. 47 (Summer. 1983), pp. 82-91. 
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わない点を検：言正している点にI主目している。 A.G.Sawyer，“Repetition and Affect 
Recent Empirical and Theoretical Developments", A. G. Woodside, J. N. 
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（担：） M. L. Ray，“Marketing Communication and the Hierarchy of Effects", 
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（舗もっともこのような解釈については，関与研究の中でも議論があるところである。例
えばLeavitt等は， Rayの低関与階層と不協和一帰属階層のいずれがよりKrugmanの
低関与処理に対応するのか，直ちに明らかではない点を指摘している。 C.Leavitt, A. 
G. Greenwald, and C. Obermiller，“What Is Low Involvement Low In ？” 
K. B. Monroe, ed., Advances in Consumer Research, Vol. 8, 1981. p. 15. 
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とする試みについては，拙稿「情報反応モデルの統合のためのフレームワーク(1), (2）」
（富大経済論集第33巻第1号および第2号）において詳述した（第IV章，第V章を参照）。
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